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Since the 1980s, international specialization has emerged around the world. In particular, interna-
tional specialization in East Asia is more advanced than in other regions. Many previous studies indicate 
that the East Asian production network is behind this international specialization and that Japanese mul-
tinational enterprises (MNEs) have played a significant role in the formation of the East Asian produc-
tion network. However, few studies have analyzed the location determinants of Japanese foreign direct 
investment  (FDI) from the perspective of East Asian production networks. Therefore, this paper investi-
gates and analyzes the machinery industry, which is the core industry of the East Asian production net-
work, and East Asian countries as investment destinations. In addition, since the 2000s, Newly industri-
alizing economies (NIEs)’ exports of intermediate goods have increased significantly along with an 
increase in NIEs’ intra-regional FDI. In particular, South Korean MNEs in electrical machinery and 
transport machinery are actively expanding overseas, contributing to the expansion of the production 
network in the region. However, few studies have analyzed the location determinants of the FDI of Kore-
an MNEs. This study analyzes the location determinants of the FDI of Japanese MNEs and Korean MNEs 
and clarifies the characteristics of direct investment of both countries and the formation of the East Asian 
production network.
The findings of this analysis show that the FDI of Japanese MNEs is “efficiency-seeking FDI,” in 
which the market size and wages are negative and statistically significant. Meanwhile, the FDI of Korean 
MNEs is “market-seeking FDI,” in which wages are not statistically significant, and the market size is 
positive and statistically significant. Furthermore, as a result of adding policy factors to the specification 
to draw suggestions for developing countries, the coefficients of bilateral investment treaty (BIT) and  
free trade agreement (FTA) are positive and statistically significant, and their odds ratios are higher than 
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は，i企業が j国に投資し，得られる利潤はπを示す。パラメタ Xsjは j国の特性で，βは推定したい係
数ベクトルである。uijは確率的誤差項で，iと jに関して独立にWeibull分布に従えると仮定すれば，
McFadden（1974）が示したように i企業が j国に立地する（j国への立地が i企業に最大利潤をもた
らす）確率は，式 2のようにロジットの形で表される。企業が国 jを選択する回数を wjと表すと立
地パターンが観察できる確率は式 3のようになる。このタイプのモデルをコンディショナル・ロジッ
ト・モデル（conditional logit model）と呼ぶ。モデルの推定は最尤法を使う。































     （3）
ここで，式 2に本分析の説明変数を代入すると i企業が j国に投資する投資確率関数は式 4になる。
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投資先国の政治的安定性を，CFDIは投資先国における FDIの累積値を，lnODAは投資先国で行わ
















































GOVは投資先国の政治的安定性を表すもので，International Country Risk Guideのすべての指標を
足しあげて算出した。深尾・岳（1997）によると，直接投資のようにその資金が長期にわたり相手国
に滞留する場合には，収益性だけではなく，相手国の将来のマクロ経済のパフォーマンスや政情の安定





















FTAは 2国間の FTAダミー変数を示す。Urata（2015）によると伝統的な FTAの役割は，輸入品
に対する関税の引下げであったが，近年の FTAは包括的であり，貿易の活発化・自由化とともにサー
ビス貿易や FDIの活性化，知的財産権，政府調達まで扱っている。本節では東アジア地域で FTAが
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成長率および 1人当たり電気使用量のデータはWorld Development Indicators（World Bank）から
収集した。投資先国の産業別賃金は UNIDOの INDSTATから収集し，投資先国の平均教育年数は
École d’Économie de Paris Economics serving societyから収集した。政治的安定性の指標は Interna-
tional Country Risk Guideから収集し，集積変数の FDI件数の累積値は，被説明変数と同様に
OSIRIS世界上場企業データベース，東洋経済の海外進出企業総覧，韓国 FnGuideの企業情報から収
集した。また，日本の ODAストックは OECD.Statから，BITデータは UNCTAD investment policy
から，FTAデータは ADB Asia Regional Integration Centerから収集した。以上のすべての名目変数
はデフレーターを用いて，実質値に換算して推定を行った。説明変数間の多重共線性を回避するため
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1 安藤 （2006） p. 59。
2 Ando and Kimura （2005） p. 178参考。
3 高川・岡田（2004），木村（2006），Yokota（2008），Baldwin and Lopez-Gonzalez （2015）などがある。
4 韓国語で書かれている一部の研究はあるが，これらの研究は進出先が中国に絞られており，東アジア地域全体を対象にした
研究はなされていない。
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